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２．J. Dyer Ballと『Cantonese Made Easy』
J. Dyer Ball（1847-1919）は広東生まれの英国人で、香港政庁の主任通訳を35年間務めた。３）
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解説を加えるということである。それは初版本の広告のコピー──a Book of Simple Sentences in
the Cantonese Colloquial, with a Vocabulary containing many new words by J. Dyer Ball.７）
116
〈注〉






７）China Review vol. xi, p.258.
（J. Dyer Ballによるやさしい広東語の話し言葉の本。新しい語彙も満載）──とタイトルに添えら
れた副題──a book of simple sentences in the Cantonese dialect, with free and literal






かった。その後、多くの教科書が出版された10）が、China Review によれば、「The good books
on the subject（=Cantonese colloquial）are scarce and out of print; the books that do exist



















９）19世紀前半の広東語の教科書であるMorrison（1828）, Bridgman（1839, 1841）, Williams（1842）の著者はいずれ
も宣教師である。いずれも方言の違いや、話し言葉と書き言葉の違い、また一般庶民が使う言葉と知識階級や役
人が使う言葉の違いについて敏感であった。しかしながら純粋に話し言葉だけを扱った書物ではない。
10）Devan（1847）, Bonney（1854）, Chalmers（1859）, Lobscheid（1864）, Castaneda（1869）, Dennys
（1874）, Eitel（1877）など。
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第２版（1888） 第３版（1907） 第４版（1924） 
陰上の記号とともに、上昇変音の記号（*）がついている。 
個 個 個 個 










４）’ 度 ⊂ko to⊇（Ball1907：28：24）,（Ball1924：28：24)
５）’個條 ko⊃ ⊆t’iu（Ball1907：28：26）,（Ball1924：28：26)














７）a. 第２版： 的米點賣 。（How do you sell this rice?）（Ball1888：20：7）
b. 第３版： 　米點賣 。（How do you sell this rice?）（Ball1907：20：7）
８）a. 第２版：個　 、個鎖又爛。（The hinges are off, and the lock is broken.）（Ball1888
：28：25）
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Tone Marks and Abbreviations 
（声調記号と凡例） 
The Numerals （数字） 
Lesson I Domestic （家庭内） 
Lesson II General （一般） 
Lesson III General （一般） 
Lesson IV General （一般） 
Lesson V General （一般） 
Lesson VI Relationships（親族） 
Lesson VII Opposites （反対語） 
Lesson VIII Monetary （貨幣） 
Lesson IX Commercial （商業） 
Lesson X Commercial （商業） 
Lesson XI Medical （医療） 
Lesson XII Ecclesiastical （教会） 
Lesson XIII Nautical （航海） 
Lesson XIV Judicial （裁判） 
Lesson XV Education（教育） 
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Lesson VII Opposites（反対語） 
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Simple Directions  
（簡単な指南） 



















Simple Directions  
（簡単な指南） 







ces between the Book Lan-
guage and Colloquial 
（書面語と口語の違い） 
Excursus ３（補３）Reasons 
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sons why Europeans as a 
rule are such poor speakers 
of Cantonese（ヨーロッパ人が
広東語を話すのが下手な理由） 
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